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半導体レーザを用いた自己結合型
距離センサの自己補正に関する研究
Study on Self -Correction of Self-Coupled Distance Sensor 
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中尾従許t 津田紀生tt 山田諒n
Yusuke NAKAO ， Norio TSUDA JunYAMADA 
Abstract A compact and simpl巴distancemeter based on self -coupling effect of semiconductor I路erhぉ
been developed. Using the interference in the laser resonator with the scattered light at the object surface， the 
dis!ance sεnsor is composed of only a laser diode and a lens. But the operating wavelength of semiconductor 
laser varies by the su口oundingtemperature. Then the method of self -correction using Michelson interferometer 
is studied. It is possible to meぉurea distance without an affect of surrounding tempera加reby the 
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68 愛知工業大学研究報告、第 36号B、平成 13年、 Vol.36-B、Mar.2001
より精度のいい補正値が得られる。また補正によって、
LDごとの異なる発振波長特性に影響されない距離測定
が可能なので LDの特性を測定する必要が無くなる。
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